













DEVELOPMENT ON A ROOM MONITORING SYSTEM: 
TELE-MONITORING FOR SUPER AGING SOCIETY 
 
竹本尚生 
Naoki TAKEMOTO  




This paper suggests a tele-monitoring system for super aging society. Purpose of this study is to design and 
to verify the proposal tele-monitoring system. The System for monitoring the elderly has three sensors, 
illuminance, temperature and human sensor make sure that they are good or not. This paper also proposes a 
software named MART HUB for smart phones, which can save the monitoring data in database and upload 
them to a cloud server as well. Several experiments could verify the performance. We could derive more 
meaningful daily information from the physical sensor data. 































































































































サに変更した．設計したパターン図を Figure 1 に示す． 
 


























高さから 6mm 差し引いた，64mm と 87mm としている． 
外装で使用する素材や形状は，一般的な住居内におけ
る調和や，生産性，コスト面を考慮し，トップパネルと
リアパネルを MDF，サイドフレームを PLA 樹脂とし，
形状はシンプルな箱型にした． 
製作した外装の写真を Figure 2，これを想定の設置場











Figure 3 Image Hanging on a Wall 
 
 














































成図を Figure 5 に示す． 
 
 







実験日時 2016 年 1 月 19 日 21 時 36 分から 1 月 27 日












Figure 6 Sketch of KOBAYASHI Lab.  




プロットした散布図を Point α，Point β，Point γそれ
ぞれ Figure 7，Figure 8，Figure 9 に示す． 
 
 
Figure 7 Scatter Plot at Point α 
 
 
Figure 8 Scatter Plot at Point β 
 
 















廃し，横軸を時刻でプロットしたグラフを Figure 11 に示





Figure 10 PIR Reacted Sensing at Point α 
 
 
Figure 11 Illuminance and Temperature Pattern  






表的な外れ値を示した散布図を Figure 12 に示す． 




















ばらつき許容の最大値と最小値を Figure 12 に加えた
ものを Figure 13 に示す． 









Figure 12 Behavior Patterns and Anomaly Detection 1 
 
 
































実験日時 2016 年 1 月 27 日 21 時 30 分から 2 月 6 日
17 時 3 分まで 
実験場所 実験協力者住居 




を Figure 14 に示す 
 
 
Figure 14 Sketch of Participant’s Residence  
and Installation Point 
 
（２）実験結果 
本実験では Figure 14 で示したとおり，一戸建ての大き
な住宅に設置したため，スマートハブのテザリングが届






プロットした散布図を Point B，Point C，Point D，Point E
それぞれ Figure 15，Figure 16，Figure 17，Figure 18 に示
す． 
 
Figure 15 Scatter Plot at Point B 
 
 
Figure 16 Scatter Plot at Point C 
 
 
Figure 17 Scatter Plot at Point D 
 
 






系列的関係性があり，Point B，Point D，Point E のデータ
を元に，その時どこの部屋にいたかを推定することがで







最後に，Point B，Point D，Point E で人感センサに反応
があった際の明るさの値を時刻にプロットした図を




この Figure 20 は検証実験１の異常検知に用いた，
Figure 12 と同じ方法でプロットしてあるので，同様に異
常検知の考え方を適用可能である．ただし，本実験中に







Figure 19 Reacted Place 
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